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The First 11 Years of Department of Neurology in Toyama University Hospital.
Kortaro TANAKA
Koganei rehabilitation hospital, Emeritus professor of Toyama University
和文要旨
　富山大学附属病院神経内科は，２００５年 6 月１6日に田中耕太郎が初代教授として赴任したことで開設さ
れ，同年 6 月２７日から入院患者の受け入れを開始し， ７ 月 １ 日から外来診療を毎日おこなうようになっ











　Department of neurology in Toyama university hospital was founded on June １6, ２００５ by Prof. 
Kortaro Tanaka, M.D., Ph.D. as the first chairperson. At the beginning, the faculty consisted of only ３ 
neurologists and １ student of graduate medical school. Today, the department has grown to include 
over １０ full-time and associated doctors with a full range of clinical activities, research and education 
of medical students, residents, and fellows. Our neurologists are experts in the wide range of neurologic 
disorders, treating the most common ones such as stroke, Parkinson’s disease, dementia, migraine and 
so on as well as those that are rare. Our department has become the major neurological center in 
Hokuriku area for various disorders affecting the brain, spinal cord, peripheral nerves and muscles. I 
hope that many young doctors will become part of our department family to get the excellent training 
and pursue various careers in clinical neurology and research. 
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たい」という私の談話が紹介された。２００５年 ７ 月 １ 日か


















　体制作りの一環として，２００５年 8 月 １ 日付けで第二内
科助手の田口芳治先生を神経内科助手に配置換え，２００５


















神経内科の規模は，「教授 １ 名，助教授 １ 名，助手 １ 名」
の ３ 名となっていた。この公募文書を私は全く見ていな
かったが，その ５ 日後の 8 月３１日付けで，同じく小林　
正先生の名前で，当時慶應義塾大学に勤務していた私に
直接同様な公募文書が郵送されて来た。そこには，平成









規模は，「教授 １ 名，助教授 １ 名，助手 １ 名」の ３ 名で
あることが判明し，だいぶ落胆した記憶がある。 ３ 名と
4 名のたった １ 名の違いと思われるかもしれないが，後
で記すように，大学全体の厳しい人員削減の方針の中
で，常勤医師（教員）の定員数を増やすことは至難の業

























































脳卒中 １０１ ７6 ７７
パーキンソン病 4０ ２8 ３6
パーキンソン症候群 ５ １０ １５
脊髄小脳変性症 8 ９ ２０
筋萎縮性側索硬化症（ALS） １３ １３ ２０
その他の神経変性疾患 ５ １ １２
認知症 １０ ２ ３
神経免疫疾患 １５ ３０ ３０
末梢神経疾患 １4 １２ １５
筋疾患 ９ １３ ２０
神経感染症 ７ １０ １２
てんかん １９ １１ １５
代謝性神経障害 １０ ０ １０
その他 4２ ３７ １6
（名）
図 1　富山大学附属病院神経内科の外来・入院患者数の変化（2005年～2014年度）





































































































































































































Toyama Medical Journal　Vol. 27　No. 1 　20166
育への貢献度から，他診療科並みに常勤医師数を現状の
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Konishi H, Toyoda S, Kitajima I, Tanaka K: Study of 
hemostatic biomarkers in acute ischemic stroke by 





ク改訂第 ２ 版，診断と治療社，東京，２０１１, pp. １-4０8.
8 ）日本脳循環代謝学会：第２７回日本脳循環代謝学会総会プ















２０１6年 6 月から医学研究棟 ７ 階に引っ越しができて，よ
うやく研究実験室（ラボ）や冷蔵冷凍庫保管室ができ，
研究環境は整ってきた。有効な活用を期待したい。　
注： 本稿は，２０１6年 ３ 月１4日に本学でおこなわれた教授
退職記念講演に基づくものである。
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